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アスリートの神経症傾向およびマインドフルネスに
よるあがり経験との関連






































ムを指す概念である（カバット・ジン , 1994; 杉浦，2008）。近
年，アスリートのMFが競技場面の不安を抑制し，パフォー



























　This study aimed to investigate the relationships between athletes’ neuroticism, mindfulness, and experience of choking under 
pressure. Participants were 148 university athletes, and they answered a questionnaire comprising an item on the experience of 
choking under pressure, the Neuroticism subscale of the Ten Item Personality Inventory, and the Athletes Mindfulness Questionnaire. 
A hierarchical logistic regression analysis was performed to examine the relationships between each variable, and the results showed 
that athletes’ mindfulness was negatively associated with choking under pressure, even after controlling for the influence of 
neuroticism. Therefore, it is assumed that athletes’ mindfulness independently suppresses choking under pressure.  
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れた（β=-.25, OR=0.82, 95％ CI［0.68, 0.98］, p<.05）一方，
Step2でMFを投入したところ，神経症傾向の関連性は消失し，
MFのみがあがりの有無に対して有意な関連性を示した（β











る（木村ほか , 2008; Manley et al., 2016）。しかしながら一方で
は，プレッシャー状況におけるパフォーマンスの低下は，心
理・生理・行動といった包括的な反応によって導かれること




Variables Step1 Step2 Step3
Step1
性別
OR .94  1.00  1.01  
95%CI ［.38―2.37］ ［.39―2.55］ ［.39―2.58］
競技レベル
OR .69  .69  .67  
95%CI ［.41―1.14］ ［.41―1.16］ ［.39―1.15］
神経症傾向
OR .82* .86  .85  







OR 1.01  
95%CI ［.99―1.03］
R2 .09* .12* .14*
ΔR2 .03* .02  
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